





























How Junior High School Students Look at the Texts and Maps in Geography Textbooks
─　An eye tracking study　─
Izumi Fukuya
Abstract: Textbook research is usually conducted from a teacher’s point of view. Thus, little is 
known about how students actually read textbooks. This study analyzed how junior high school 
students refer to maps and sentences in a geography textbook using the eye tracking method. 
The participants were 32 junior high school students who took the comprehension test after 
reading the geography textbook of a fi ctional island. The textbook consisted of four paragraphs 
and fi ve maps. Eye tracking analysis showed that the total fi xation time of the sentence area 
was six times longer than that of the map area. Compared to the university students in the 
previous study, we found that junior high school students have a stronger tendency to adopt 
sentence-oriented reading. Further, this sentence-oriented tendency was more remarkable 
in readers with low score in the comprehension test. The readers with high scores fixated 
relatively longer on maps. These results suggest that junior high school students do not refer to 
maps which are necessary for understanding the geographical causality. We also found that the 
graphic-oriented reading style was related to the comprehension of the geographical causality.


































る (e.g., 文部科学省 , 2017)。例えば，中学生は，地形
の地図の特性を使って他の事象と関連づけて推察させ
る問題の成績が低い ( 国立教育政策研究所教育課程教














































測定である ( 岸・中村・相澤，2011; 岸・中村・亀井，







































































































































































































た。25名の平均値は33.4 sec (SD = 25.8) であった。４
段落の文章の停留時間の合計を文章の合計停留時間と
した。25名の平均値は199.9 sec (SD = 44.1) であった。
地図と文章の合計停留時間を比較する t 検定を実施し
たところ，有意差がみられ，文章の停留時間が長かっ












= 5.34, p = .03, 偏 η2 = .19)，エリアの主効果 (F(1,23) 
= 219.37, p = .00, 偏 η2 = .91)，理解度テストの成績と




F(1,10) = 107.75, p= .00, 偏 η2 = .92; F(1,13) = 133.26, 
p = .00, 偏 η2 = .91)。地図の合計停留時間について
は，理解度テストの成績による違いはみられなかった 
(F(1,23) = 1.41, ns, 偏 η2 = .06)。一方，文章の合計停
留時間については，高群のほうが低群よりもが短かっ













た: 地形 (t (20.67) = 0.34, ns, r = .07)，年降水量 (t (22.03) 
= 1.57, ns, r = .31)，人口分布 (t (20.21) = 1.71, ns, r = 
.34)，土地利用 (t (17.89) = 1.30, ns, r = .27)，地名 (t (22.77) 
= 0.01, ns, r = .00)。文章に関しては，いずれのエリア
も成績低群の停留時間が高群の停留時間より長い。t
検定の結果，地形エリアで有意差がみられ (t(22.47) = 
2.27, p = .03, r = .41)，年降水量エリアで有意傾向が
みられた (t (22.04) = 2.03, p = 0.6, r = .39)。それ以外
のエリアでは，有意差がみられなかった：人口分布 (t 
(21.81) = 0.62, ns, r = .13)，土地利用 (t (21.99) = 1.37, 
ns, r = .26)。また，各注視エリアの大きさを考慮し，
停留時間を各エリアが画面全体に占める割合（％）で
割った値を Table 2に示した。Table 2で示した値を従
属変数として，成績高群と低群に差があるかを検討し
た。t 検定の結果，地図に関してはいずれの注視エリ
アも有意な差はみられなかった : 地形 (t (20.67) = 0.34, 
ns, r = .07)，年降水量 (t (22.03) = 1.57, ns, r = .31)，人
口分布 (t (20.21) = 1.71, ns, r = .34)，土地利用 (t (17.89) 
= 1.30, ns, r = .27)，地名 (t (22.77) = 0.01, ns, r = .00)。
t 検定の結果，文章に関しては地形エリアで有意差が
みられ (t (22.45) = 2.24, p = 。04, r = .41)，年降水量
エリアで有意傾向がみられた (t (22.06) = 2.04, p = .05, 
r = .39)。それ以外では，有意差が見られなかった ( 人
口分布 (t (17.92) = 0.14, ns, r = .03)，土地利用 (t (22.40) 
























いう結果 (Fukuya et.al, 2016) と一致する結果である。
予測どおり，学習者が自発的に地図を参照しにくいと
いう結果が得られたといえよう。
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